




































































































o大学病防 A病院 T病院 D病院 K病院 0保健センター %
性別(n=524) 女性(n=511) 153 84 103 37 102 32 97.5男性(n=13) 8 0 1 2 2 0 2.5
年齢(n=523) 10代(n=2) 1 1 0 0 0 07 0.420代(n=189) 83 25 36 14 24 36.130代(n=165) 41 29 35 ll 37 12 31.6
40代(n=115) 26 22 16 10 31 10 22.0
50代(n=52)未記入(n=1) 10 7 17 4 ll 3 9.9
6歳以下の子供いる(n=111) 27 17 28 6 23 10 21.2ない(n=269) 66 48 53 23 6 6 5 3
(n=524) 子供はいない(n=144) 68 19 23 10 18 6 27.5
経験年数 1年未満(n=26) 5 6 7 3 3 2 5.0
1-5年未満(n=99) 35 25 17 7 ll 4 19.2
5-10年未満(n=132) 58 14 25 ll 18 6 2 5
(n=517) 10-20年未満(n=166) 39 27 32 12 46 10 32.1
20年以上(n=94)未記入(n=7) 24 12 22 6 26 4 18.2
勤務場所 病棟勤務(n=361) 114 67 75 28 77 0 71.8
外来勤務(n=59) 18 9 36 8 21 032 ll.7
(n=503) その他(n=83)未記入 21 29 7 3 6 16.5
病棟勤務場所 小児科(n=36) 12 0 3 1 20 0 ll.1産婦人科(n=32) ll324 15 34 3 98
整形外科(n=37) 22 8 3 ll.4
外科(n=55) 2 4 1 169
(n:ニ325) 内科(n=51) 16 10 12 5 8 0 15.7
精神科(n=16) 738 1 4 3 1 04.9
その他(n=98)未記入 36 27 16 7 10 30.2
外来勤務場所(n=44) 小児科(n=4) 10 0 10 0 2 09.1
産婦人科(n=2) 0 1 1 4.5
整形外科(n=8) 015 1 3 0 4 0 18.2
外科(n=7) 1 2 2 2 15.9




質問項目 質問内容 質問内容 N %
運転関連 実質運転年数(n=503) 1年未満 51 10.1-5年未満 77 53
5/-10年未満 111 22.1
10年以上 264 52.5
運転の知識(n=512) よく知っている 12 2.3知っている 169 3
ほとんど知らない 331 64.7
運転の頻度(n=496) 毎日運転している 346 69.8時々連 84 169
時に運転 している 32 6.5
運転しない 34 6.8
cRS関連 cRSの装着体験(n=514) はしヽ 101 19.6いいえ 413J80,4
誰かとCRSの話をしたか(n=514) よくあった 17 3.3時に 182 354
一度もなかった 315 61.3








搬送関連 入退院時の運送の話(n=515) よくした 7 1.4時に 72 1
一度もなかった 436 84.6





質問項 目 実質運転年数 カイ二乗検定1年未満 1-5年未満 5-10 未満 10年以上 合計%
N % N % N % N %
音敬運 よく知っている(n=12) 216.6 1 8.3 1 8.3 8 66.8 100p=0,004**転 知っている(∩-168) 4 24 25 149 4 244 9 583
の知 ほとんど知 らない(n=319) 4428.4 51 16.0 69 21.6 155 34.0 100
運 毎 日(n-197) 9 4.5 36 18.3 76 38.6 76 38.6 100p-0.0001***辛 時々 83) 3 3_6 25 301 25 04 30 59
の たまに(n-32) 825.0 13 40.6 7 21.8 4 12.6 100
表4 "授乳""救急時""ギプス""肥満児""精神不穏"
などの項目に関する法的理解度
質問項目 質問内容 N %
授乳-のCRS装着の対応(n=515) 免除される 211 40.9ない 304 59,1
救急搬送時のCRS装着の対応(n=478) タクシーの利用 202 42,3特に指示しない 164 34.
シートに寝させる 46 9.6
母親の判断 66 13.8




























表5 調査場所と 肥`満児'及び "精神不穏"のCRSの対応
質問項目 調査場所 合計% カイ二乗検定o大学病院 A病院 T病院 D病院 K病院 保健センタ
N 港 N % N % N 港 N % N %
肥 出きる限り装着(n=239) 8535.6 36 15.1 4820.1 19 7.9 3715.5 14 5.8 100p=0.001**満 装着方法の工夫 17 2417∴5 28 204 2 4 2 86 928 6 46
児 運転者の判断(n=58) 2034.4 7 12.1 1322.4 4 6.9 915.5 5 8.7 100
の タクシーの活用(n=53) 2343.4 9 17.0 917.0 1 1.9 1018.9 1 1.8 100
対応 その他(n=33) 618.2 3 9.1 618.2 3 9.1 927.2 6 18.2 100
対精 母親の判断(n=125) 3427.2 10 8 2923.2 12 9.6 2620.8 14 ll.2 100p=0.069応神 医師 指示を仰ぐ(n=304) 103338 63 20.7 60197 7 5 54 177 7 25
不 自分の判断を言わない(n=23) 521.7 1 4.3 313.0 4 17.4 730.4 3 13.2 100
表6 6歳以下の子どもの有無と "肥満児"及び "精神不穏"のCRSの対応
質問項目 質問内容 6歳以下の子供の有無 合計% カイ二乗検定はい いいえ 子供はいない
N % N 港 N %
肥満児の対応 できる限り装着(n=239) 5020.9 11246.9 7732.2 100p=0.007**装着の工夫(n=137) 34 48 8 60 2115
運転者の判断(n=58) 1220.7 3153.4 1525.9 100
タクシーの活用(n=53) 713.2 2343.4 2343.4 100
その他(n=33) 824.3 1854.5 721.2 100
精神不穏の対応 母親の判断(n=125) 3124.8 75 60 19 15.2 100p=0.0001***医師 指示を仰ぐ(n=304) 53174 14 47.7 106 349
自分の判断を言わない(n=22) 627.3 1254.5 4 18.2 100
**p〈0.01***pく0.001
表7 経験年数と入院時の搬送及び "肥満児'と "精神不穏"のCRSの対応
質問項目 経験年数 合計%カイ二乗検1年未満 1-5年未満 5-10年未満 5-10年未満 20年以上
N 港 N % N % N % ド %
搬 よくした(n=6) 0 0.0 116.7 0 0.0 233.3 350.0 100p=0.025*
逮 ときにあった(n=72) 4 5.5 1318.1 1723.6 1622.2 2230.6 100
の請 一度もなかった(n=431) 22 5.1 8419.5 11526.7 14633.9 6414.8 100
肥 できる限り装着(n=233) 12 5.2 4820.6 6929.6 6628.3 3816.3 100p=0.073柿 装着の工夫(n=136) 8 9 25184 31 28 47346 25 8
児の 運転者の判断(n=58) 1 1.7 813.8 1017.2 2034.5 1932.8 100
対 タクシーの活用(n=53) 4 7.5 1426.4 1222.6 1834.0 5 9.5 100
応 その他(n=33) 0 0.0 412.1 1030.3 1545.5 412.1 100
対精 母親の判断(n=122) 3 2.6 1613.1 2419.6 5141.8 2822.9 100p=0.001**応神 医師 指示を仰ぐ(n=302) 19 63 702 8 8 278 8427 45143
不 自分の判断を言わない(n=22) 313.6 522.7 627.3 627.3 2 9.1 100




















































































































































献 は見 当た らない 5･6)｡ しか し, アメ リカで は
NHTSA (National Highway Trafic Safety
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Nursing Care Workers' Concerns
about Child Restraint System
Kiyomi ONO, Kazuko SUMIYOSRI, Yuka OKAZAKI, Takeo ORTA
Abstract
This study surveyed nursing care workers (workers) understandings of regula-
tions regarding the emergent transportation of childhood patients and child res-
traint systems (CRS). It also ascertained how they addressed issues involved in
the transportation of children by car. Subjects were 725 workers at hospitals or
health centers in Okayama City, who were sent an anonymous style questionnaire
that was then retrieved by mail (recovery rate 72.2%). As the results, 84.6% of
workers had never discussed childhood patient transportation during
admission/discharge, with most not being involved in the transportation of children.
Only 40.9% answered correctly to 5 questions regarding the exclusive provisions of
CRS used to ascertain understanding of the regulations. There were two respon-
ses regarding "CRS application to fat children or those with mental restlessness":
some encouraged the parents to make a decision and others took advices from doc-
tors.
A driver was held responsible for a car accident in Japan when a healthy child
was transported without CRS. No case regarding the exclusive provisions has yet
been reported. In cases of car accidents, drivers will from now surely be held re-
sponsible for the use of CRS. This survey provided nursing care workers for the
opportunity to recognize the importance of CRS in the emergenty transportation of
children.
Key Words: child restraint system, nursing care worker, child transportation
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